INTRODUCTION
============

Drugs play a role in health protection and recovery, in addition to helping maintain and enhance the quality of life.^([@B1])^ Around one third of the world's population encounters difficulties in accessing medications, due to high prices, with this proportion rising to 50% in the developing countries.^([@B2])^ Consequently, generic drugs are an alternative to reference drugs in many countries all over the world, including the United States (USA), Germany, United Kingdom, Iraq, Malaysia and Brazil.^([@B3])-[@B7])^

A generic drug is defined as a medication that is produced freely after expiry of the patent protecting the branded product, necessarily being similar to the reference drug in bioequivalence in order to obtain the same therapeutic effect.^([@B8])^ The reference drug is registered with the federal public health surveillance agency, and its quality must be proven scientifically when applying for registration, with its efficacy and safety being tested through clinical trials.^([@B9])^ In addition to reference and generic drugs, there is a third class called "similar drugs", defined as medications with the same active ingredient(s), concentration, pharmaceutical form, route of administration, dosage and treatment indication, which are equivalent to the medication registered with the federal agency, although allowed to differ in some characteristics, such as product size and shape, use-by dates, packaging, labeling, excipients and vehicles.^([@B9])^

In practice, generic and similar drugs are copies of the reference drug, with the difference between them being the fact that generics use the name of the active ingredient, while similar drugs use the commercial name. Additionally, since they were first introduced, generic drugs have been bound to present bioequivalence tests, while this requirement was imposed for similar drugs in Brazil only from 2003 onwards. However, by year-end 2014, all Brazilian similar drugs must provide evidence of relative bioavailability.^([@B9])^

In Brazil, the introduction of generic drugs (Law No. 9,787 promulgated in 1999) resulted in a drop in prices between 40% and 62%.^([@B10])^ However, their sales in Brazil account for only 27.1% of the pharmaceutical market, although reaching around 80% in the USA.^([@B11])^

Despite the major advantages offered by generic drugs, resistance factors have already been described in terms of their use, such as: (1) limited availability of these products in chemists;^([@B10])^ (2) weak encouragement for their prescription by medical practitioners;^([@B6],\ [@B12])^ (3) lack of knowledge among healthcare professionals;^([@B13])^ (4) lack of usage guidelines;^([@B14])^ and (5) lack of knowledge and negative beliefs among consumers regarding their use. In a study conducted in Spain, Vallès et al.^([@B14])^ showed that 98.8% of patients agreed to switch from reference drugs to generics after receiving information on the generics. This shows that knowledge about generic drugs is a major factor guiding their choice by consumers.

In Brazil, outlays on healthcare account for the fourth largest group of family expenditures, and outlays on medications account for some 48.6% of these expenses.^([@B15])^ The introduction of generic drugs thus became an alternative for acquiring good quality medications at affordable prices for large segments of the population.

As a result, a cross-sectional study assessing knowledge of generic drugs, information received by consumers about these medications and consumer usage profiles can portray their situation in Brazil, fifteen years after the Generic Drugs Act was promulgated, as well as aspects still shadowed by doubts among consumers. Moreover, this research project can help steer planning for public health and health education policies on this important issue.

OBJECTIVE
=========

The objective of this study was to investigate knowledge, perceptions and use of generic drugs among laypersons.

METHODS
=======

Subjects
--------

This is a descriptive, cross-sectional study with 278 subjects (180 women) aged 37.1±15.8 years (range 18.1 - 89.7 years). The volunteers were recruited through direct contacts in public places such as streets and malls, in the following Brazilian municipalities: São Paulo State - São Paulo (n=124); Osasco (n=6); Guarulhos (n=5); Mairiporã (n=2); Carapicuíba (n=1); Diadema (n=1); Franco da Rocha (n=1); Itaquaquecetuba (n=1); Santos (n=1); Goiás State -- Jataí (n=110); Rio Verde (n=2); Mineiros (n=1); Quirinópolis (n=1); Paraíba State -- Patos (n=1); Rio de Janeiro State -- Rio de Janeiro (n=1); Piauí State -- Teresina (n=1), with 19 not identifying their municipality of origin. In terms of healthcare services, 158 (56.8%) of the respondents affirmed that they were covered by health insurance plans and were treated at private facilities; 105 (37.8%) were treated at government health units; 9 (3.2%) had no health insurance plan and were treated at public and private health units; and 6 (2.1%) stated that they had no health insurance plan and were not treated at any type of healthcare facility. [Table 1](#t01){ref-type="table"} presents the additional characteristics of the sample.

Table 1Characteristics of the sample (n=278)Family income (minimum wage)n (%)Socioeconomic class\*n (%)Schooling leveln (%)Up to 110 (3.6)E0 (0.0)Primary School -- incomplete22 (7.9)1-235 (12.6)D6 (2.2)Primary School -- complete10 (3.6)2-343 (15.5)C228 (10.1)Secondary School -- incomplete24 (8.6)3-463 (22.7)C160 (21.6)Secondary School -- complete88 (31.7)4-551 (18.3)B2106 (38.1)University -- incomplete69 (24.8)5-1049 (17.6)B155 (19.8)University -- complete35 (12.6)10-159 (3.2)A221 (7.6)Graduate Studies -- incomplete5 (1.8)15-2018 (6.5)A12 (0.7)Graduate Studies -- complete25 (9.0)\* Using the criteria established by the Brazilian Association of Research Companies.^(16)^

Schoolchildren or students aged under 18 years and healthcare practitioners were excluded from the sample, as well as people with cognitive disorders that prevented them from understanding the data collection tools. The survey was conducted between March 2012 and October 2013. All the data collection and analysis tools were approved by the Research Ethics Committee at the *Universidade Federal de Goiás* (Protocol No. 168/2012) compliant with Resolution No. 466/2012 issued by the *Conselho Nacional de Saúde* \[National Health Council\]. After a detailed explanation of the objectives and procedures, the participants signed the Informed Consent Form.

Assessment of knowledge about generic drugs
-------------------------------------------

After an extensive literature review on this topic, a questionnaire ([Annex 1](#app01){ref-type="app"}) was drawn up to assess knowledge and perceptions of generic drugs. The questionnaire was divided into three parts: (1) personal data, (2) education and (3) knowledge about generic drugs, prior experience with them, means of acquisition, motives for use and reasons explaining their choice or not.

Statistical analysis
--------------------

The data were analyzed through the GraphPad Prism^®^ statistics software (Version 5.0, San Diego, USA). Descriptive statistics were used to analyze the findings (mean, standard deviation and absolute and relative frequencies).

RESULTS
=======

Among the respondents, 277 (99.6%) had already heard about generic drugs. Surprisingly, one volunteer stated that he/she had never heard about these medications. Additionally, 135 respondents (48.6%) correctly defined generic drugs and 86 (30.9%) did not know how to answer this question.

Nevertheless, 219 (78.8%) respondents had received information on generic drugs. This information was obtained through the following means: television (49.3%), medical practitioners (18%), pharmacies, from counter clerks or pharmacists (39.5%) the internet and newspaper articles (7.2%), acquaintances or neighbors (3.6%), radio (2.9%), street advertising (1.8%); other healthcare practitioners and at universities (0.7%). In terms of use, 225 (81%) stated that they were taking or had already taken generic drugs.

Regarding the characteristics of generic drugs, 220 (79.1%) stated that they were confident about their efficacy, 208 (74.8%) believed that they had the same effects as the reference drugs and 209 (75.2%) believed that generic drugs were just as safe as reference drugs. However, 40 (14.4%) thought that generic drugs were poorer quality than reference drugs and 95 (34.2%) would not select the generic instead of reference drug.

With regard to prescribing medications by physicians, 49 (17.6%) participants stated that their physicians never prescribed generic drugs and only 21 (7.5%) said that their physicians always prescribed generics. Despite low prescribing among medical practitioners, 48 volunteers (17.4%) stated that they habitually buy these medications, with 62 (22.3%) buying them frequently and 107 (38.5%) sometimes.

Among all the respondents, 247 (88.8%) stated that generic drugs are less expensive than reference drugs and 223 (80.2%) stated that they buy generic drugs because of the price.

When asked "If your physician prescribed a branded drug and the pharmacist offered you a cheaper generic, would you agree to switch?", 183 (65.8%) replied that they would. When asked "If your physician prescribed a branded drug and the pharmacist offered you a generic drug for the same price, would you agree to switch?", only 74 (26.6%) replied that they would. With regard to the statement "I would switch from a reference drug to a generic drug only if the disease was not serious", 93 (33.5%) replied positively.

Among the respondents, 157 (56.5%) stated that generic drugs had the same substance as reference drugs and 140 (50.3%) felt that generic drugs were well publicized in Brazil. When asked whether they could find generic drugs in pharmacies, 120 (43.2%) stated that they always found them.

DISCUSSION
==========

In Brazil, outlays on medication account for 48.6% of expenditures on healthcare.^([@B15])^ As a result, the availability of medications at affordable prices must be included in the list of topics addressed by public health policies. Some studies assessed compliance with the use of generic drugs in Brazil^([@B16],\ [@B17])^ and, in the early days, due to a lack of knowledge among healthcare professionals and the lay population, there was some resistance to prescribing and taking them. In order to see whether the situation has changed, this study explored the perceptions, levels of knowledge and use of generic drugs fifteen years after the promulgation of Brazil's Generic Drugs Act, showing that 99.6% of the respondents had already heard about them. This finding is similar to that obtained in other studies conducted in Brazil.^([@B11],\ [@B17])^ In a survey conducted in Recife, Pernambuco State, da Rocha et al.^([@B17])^ demonstrated that 95.7% of the respondents had heard about generic drugs. In a survey conducted by National Health Surveillance Agency (ANVISA - *Agência Nacional de Vigilância Sanitária*), 95% of consumers stated that they knew about generic drugs.^([@B11])^ Fortunately, the Brazilian context is better than that noted in other countries. In a study conducted in Auckland, New Zealand, only 51% of the respondents had heard of the phrase "generic drug".^([@B3])^ Naing et al.^([@B18])^ assessed knowledge of the medications taken by the population of Malaysia, noting that 85.8% did not know the term "generic drug", 86.3% did not know how to reply on the quality of generic drugs compared to reference drugs and 86.9% did not know about price differences between generic and reference drugs. The good results obtained among the Brazilian population can be attributed to awareness-heightening and popularization programs for generic drugs, run by the Brazilian Government and the pharmaceutical companies producing these types of medications.

In this study, 78.8% had obtained information on generic drugs: 49.3% from television and 18% from physicians. Findings similar to those presented in this study were described by Himmel et al., ^([@B19])^ in a study of the German population.

With regard to the definition of a generic drug, 48.6% of the respondents defined it correctly. In a study conducted in Malaysia of 216 people, Thomas and Vitry^([@B7])^ assessed knowledge about generic drugs, the wish to take them and the reasons for choice. Among the sample assessed, 32.5% stated that they knew what generic drugs were. However, when asked to provide a more exact definition, 7% (out of the 32.5%) were unable to do so. Among them who provided this information, 51% said that they were cheaper medications, 18% stated that they were "not original" or "not genuine", 18% said that they were medications manufactured locally or by a company other than the mainstream manufacturer, and 13% said that their names were different from a medication with the same contents.

In this study, most (79.1%) of the respondents believed in efficacy of generics. Finding similar to those of our study were obtained by Thomas and Vitry.^([@B7])^ People declaring that they do not believe in the efficacy of generic drugs probably do so because of negative experience with these medications (lower efficacy, compared to reference drugs). However, this effect is not exclusive to generics. This may also be blamed on inter-individual variations, which is a serious problem consisting of a loss of pharmacological efficacy and adverse effects. Some of the factors associated with the variability of the pharmacological and therapeutic effects, are age, pregnancy and the presence of disease.^([@B20])^ In fact, there are situations in which a specific medication may present a therapeutic response other than the expected outcome or the patient may even be refractory to pharmacological treatment in some cases. For example, one third of patients with depression are refractory to pharmacological treatment.^([@B21])^ Although some are resistant to taking generics, in this study, 80.9% of the respondents had already followed this type of treatment. These findings cannot be attributed to their prescription by physicians as, according to the respondents, only 7.5% and 13.3% always and frequently prescribe generics, respectively. These findings are noteworthy as they suggest that the population does not follow medical prescriptions, replacing the reference drug by a cheaper generic counterpart. In this study, 88.8% stressed that the generic is cheaper than the reference drug, 80.2% buy the generic drug because of the price and 65.8% of the respondents replied positively when asked if they would choose the generic over the reference drug. Finally, when asked "If your physician prescribed a branded drug and the pharmacist offered you a cheaper generic, would you agree to switch?", 65.8% replied that they would. This means that the price of generic drugs is a decisive factor in patient choices. Confirming this statement, when the respondents were asked "If your physician prescribed a branded drug and the pharmacist offered you a generic drug for the same price, would you agree to switch?", 73.4% replied that they would not and when asked "If your physician prescribed a reference drug and the pharmacist offered you a more expensive generic, would you agree to switch?", 97.1% replied that they would not. In a study conducted by Blatt et al.,^([@B6])^ 34.6% replied that their primary physicians never prescribe generics while only 23.5% always prescribe them. Similar findings were obtained by García el al.,^([@B13])^ reporting that only 22% of prescriptions had been issued under the generic nomenclature established by ANVISA.^([@B12])^ This fact suggests that the awareness of medical doctors should be heightened with regard to prescribing generic drugs.

Blatt et al.^([@B6])^ conducted a study in order to explore the level of knowledge and use of generic drugs among people living in the Tubarão municipality, Santa Catarina State. To do so, they conducted a cross-sectional study with a sample consisting of 234 subjects. In order to ascertain the knowledge of these respondents, three illustrations of two medications (paracetamol and atenolol) were presented. Each medication was shown in illustrations corresponding to the reference, generic and similar drugs. It was noted that 91.0% of the volunteers correctly identified all the figures showing generic drugs. This means that the lay population is able to recognize generic drugs and consequently, the low number of prescriptions issued by physicians, as mentioned by the respondents, cannot be blamed on possible confusion about the prescribed medication.

Along these lines, studies show that a good step for boosting generic prescriptions is to step up the level of knowledge among their prescribers.^([@B13],\ [@B14])^ Low prescription levels for generic drugs can be explained, as the dissemination process of reference and similar drugs is far more dynamic than that of the generics, due to the persuasive tools deployed by the pharmaceutical industry, including their sales representatives, who divulge basic information and showcase the reference drug to medical practitioners.^([@B22])^ This does not mean that generics are not publicized, but rather that this occurs less frequently and less intensively, compared to similar and reference drugs.^([@B6])^

CONCLUSION
==========

The studied population showed that it is endowed with sufficient knowledge about generic drugs, in terms of definitions, efficacy and cost, and consequently it can be proven that the volunteer respondents were very likely to take them. Additionally, the findings of this study also show that programs must be implemented in order to boost generic drug prescriptions among physicians.

The authors would like to thank all of the participants who volunteered their time to participate in the study. JNSO had a fellowship from the *Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica* (CNPq/PIBIC -- National Council for Scientific and Technological Development, Institutional Scientific Initiation Scholarship Program, Brazil).
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Objetivo
========

Avaliar nível de conhecimento, percepções e perfil de utilização dos medicamentos genéricos entre leigos.

Métodos
=======

Realizou-se um estudo transversal com 278 voluntários (180 mulheres e 98 homens, com idade de 37,1±15,8 anos). Criou-se um questionário com perguntas em relação à utilização, à percepção e ao conhecimento sobre genéricos.

Resultados
==========

A maioria dos entrevistados (99,6%) conhecia a existência dos genéricos, e apenas 48,6% souberam definir corretamente o que os mesmos são. Do total de entrevistados, 78,8% tiveram algum tipo de informação com relação aos genéricos. Essas informações foram obtidas, principalmente, por meio da televisão (49,3%). Com relação às características dos medicamentos genéricos, 79,1% afirmaram ter confiança em sua eficácia, 74,8% acreditavam que o medicamento genérico possuía um efeito igual ao do medicamento de marca, 88,8% informaram que o genérico possuía um preço menor que o medicamento de marca, e 80,2% afirmaram comprar o medicamento genérico por conta do preço. Quanto à prescrição de medicamentos por parte dos profissionais médicos, 17,6% dos participantes afirmaram que seu médico nunca prescreveu medicamentos genéricos e apenas 7,5% disseram que seus médicos sempre prescreviam genéricos.

Conclusão
=========

Para um público leigo, a amostra estudada apresentou suficiente conhecimento com relação aos genéricos, no que concerne à definição, eficácia e custo. Dessa forma, os voluntários entrevistados apresentaram elevada propensão à utilização de genéricos. Adicionalmente, os resultados deste estudo demonstraram que se faz necessário implantar programas para aumentar a prescrição de medicamentos genéricos por profissionais médicos.

Medicamentos de referência

Medicamentos genéricos

Políticas públicas

Uso de medicamentos

Educação do paciente

INTRODUÇÃO
==========

Os medicamentos desempenham papel fundamental na proteção e recuperação da saúde, além de auxiliarem na manutenção e na melhoria da qualidade de vida.^([@B1])^ Aproximadamente um terço da população mundial tem dificuldade de acesso a medicamentos, pelos elevados preços, sendo que essa proporção aumenta para 50% em países em desenvolvimento.^([@B2])^ Assim, os medicamentos genéricos são uma alternativa aos medicamentos de referência em vários países do mundo como, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Iraque, Malásia e Brasil.^([@B3])-[@B7])^

O medicamento genérico é definido como aquele que é produzido livremente após o prazo de proteção da patente do produto de referência, devendo ser semelhante ao de referência em bioequivalência, a fim de obter o mesmo efeito terapêutico.^([@B8])^ O medicamento de referência é aquele registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, cuja qualidade deve ser comprovada cientificamente, por ocasião do registro, e a eficácia e a segurança devem ser testadas por meio de estudos clínicos.^([@B9])^ Além dos medicamentos de referência e genéricos, existe uma terceira classe denominada "medicamentos similares", definidos como aqueles que contêm o mesmo ou os mesmos princípios ativos, mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável, podendo diferir em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículo.^([@B9])^

Na prática, os genéricos e similares são cópias do medicamento de referência, sendo a diferença entre eles o fato de os genéricos utilizarem o nome do princípio ativo e os similares, o nome comercial. Adicionalmente, desde sua criação, o medicamento genérico tinha como obrigatoriedade a apresentação dos testes de bioequivalência, enquanto essa obrigatoriedade, para os similares, no Brasil, foi a partir do ano de 2003. No entanto, até o fim de 2014, todos os medicamentos similares brasileiros deverão ter a comprovação da biodisponibilidade relativa.^([@B9])^

No Brasil, a implantação dos medicamentos genéricos (Lei 9.787 de 1999) proporcionou uma redução do preço entre 40 e 62%.^([@B10])^ No entanto, a venda destes em território nacional responde por apenas 27,1% do mercado farmacêutico, enquanto que nos Estados Unidos o mercado é de aproximadamente 80%.^([@B11])^

A despeito das importantes vantagens dos medicamentos genéricos, já foram descritos fatores de resistência com relação a seu uso como, por exemplo: (1) a baixa disponibilidade desses produtos nas farmácias;^([@B10])^ (2) o baixo estímulo à prescrição pelos profissionais médicos;^([@B6],\ [@B12])^ (3) a falta de conhecimento entre os profissionais da saúde;^([@B13])^ (4) a falta de orientação para o uso;^([@B14])^ e a (5) falta de conhecimento e as crenças negativas dos consumidores quanto à sua utilização. Vallès et al.,^([@B14])^ em um estudo realizado na Espanha, mostraram que 98,8% dos pacientes aceitaram trocar os medicamentos de referência por genéricos após terem recebido informações sobre os genéricos. Isso demonstra que o conhecimento a cerca dos medicamentos genéricos é um fator importante para a escolha destes pelos consumidores.

No Brasil, os gastos com assistência à saúde representam o quarto maior grupo das despesas familiares, e os gastos com medicamentos são aproximadamente 48,6% dessas despesas.^([@B15])^ Dessa forma, a introdução dos genéricos se tornou uma alternativa para aquisição de medicamentos de qualidade a preços acessíveis para grande parte da população.

Desse modo, um trabalho de caráter transversal, que avalie o conhecimento sobre os medicamentos genéricos, as informações recebidas pelos consumidores sobre esses medicamentos e o perfil de utilização dos consumidores, pode mostrar a situação dos mesmos no Brasil após 15 anos da promulgação da lei dos genéricos, bem como os pontos que ainda deixam dúvidas no consumidor. Além disso, esta pesquisa pode ajudar a direcionar o planejamento de políticas de saúde pública e de educação em saúde com relação a essa importante questão.

OBJETIVO
========

O objetivo do presente estudo foi investigar o conhecimento, a percepções e a utilização de medicamentos genéricos entre leigos.

MÉTODOS
=======

Sujeitos
--------

Tratou-se de um estudo descritivo e transversal, do qual participaram 278 sujeitos (180 mulheres) com idade de 37,1±15,8 anos (18,1-89,7 anos, mínimo-máximo). Os voluntários foram recrutados por meio de contato direto em locais públicos, tais como vias públicas e centros comerciais, e foram oriundos dos seguintes municípios brasileiros: São Paulo (SP), com n=124; Jataí (GO), com n=110; Osasco (SP), com n=6; Guarulhos (SP), com n=5; Mairiporã (SP), com n=2; Rio Verde (GO), com n=2; Carapicuíba (SP), com n=1; Diadema (SP), com n=1; Franco da Rocha (SP), com n=1; Itaquaquecetuba (SP), n=1; Mineiros (GO), com n=1, Patos (PB), com n=1; Quirinópolis (GO), com n=1; Rio de Janeiro (RJ), com n=1; Santos (SP), com n=1, Teresina (PI), com n=1 e 19 não identificaram o município de origem. Com relação ao serviço de saúde, 158 (56,8%) entrevistados afirmaram possuir convênio médico e serem atendidos em serviços particulares; 105 (37,8%) eram atendidos em serviços públicos; 9 (3,2%) não possuíam convênio e eram atendidos em serviços públicos e particulares de saúde; e 6 (2,1%) afirmaram que não possuíam e não eram atendidos por qualquer espécie de serviço de saúde. A [tabela 1](#t02){ref-type="table"} mostra as características adicionais da amostra.

Tabela 1Caracterização da amostra (n=278)Renda familiar (salário mínimo)n (%)Classe socioeconômica\*n (%)Escolaridaden (%)Até 110 (3,6)E0 (0,0)Ensino Fundamental incompleto22 (7,9)1-235 (12,6)D6 (2,2)Ensino Fundamental completo10 (3,6)2-343 (15,5)C228 (10,1)Ensino Médio incompleto24 (8,6)3-463 (22,7)C160 (21,6)Ensino Médio completo88 (31,7)4-551 (18,3)B2106 (38,1)Ensino Superior incompleto69 (24,8)5-1049 (17,6)B155 (19,8)Ensino Superior completo35 (12,6)10-159 (3,2)A221 (7,6)Pós-Graduação incompleta5 (1,8)15-2018 (6,5)A12 (0,7)Pós-Graduação completa25 (9,0)\* Foi utilizado o critério da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.^([@B16])^

Foram excluídos da amostra menores de 18 anos, estudantes ou profissionais da área da saúde, e pessoas com distúrbios cognitivos que impossibilitassem a compreensão dos instrumentos de coleta. A pesquisa foi realizada no período de março de 2012 a outubro de 2013. Todos os instrumentos de coleta e análise foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (protocolo 168/2012) e seguiram a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Após a explicação detalhada dos objetivos e dos procedimentos, os indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Avaliação do conhecimento sobre medicamentos genéricos
------------------------------------------------------

Após extensa revisão da literatura sobre o assunto, foi criado um questionário ([Anexo 1](#app02){ref-type="app"}) para avaliar o conhecimento e a percepção sobre os medicamentos genéricos. O questionário continha três partes: (1) dados pessoais, (2) escolaridade e (3) conhecimento sobre os genéricos, experiência prévia com estes, formas de aquisição, motivos para uso e as razões que fundamentaram ou não sua escolha.

Análise estatística
-------------------

Os dados foram analisados com o programa de estatística *GraphPad Prism* ^®^ (versão 5.0, San Diego, Estados Unidos). Foi utilizada estatística descritiva para a análise dos resultados (média, desvio padrão e frequências absoluta e relativa).

RESULTADOS
==========

Dentre os entrevistados, 277 (99,6%) já tinham ouvido falar dos genéricos. Surpreendentemente, um voluntário respondeu que nunca tinha escutado falar sobre tais medicamentos. Adicionalmente, 135 entrevistados (48,6%) definiram corretamente o que são os medicamentos genéricos e 86 (30,9%) não souberam responder essa questão.

A despeito disso, 219 (78,8%) entrevistados tinham recebido informações em relação aos genéricos. Essas informações foram obtidas pelos seguintes meios: televisão (49,3%), profissionais médicos (18%), farmácias (por meio do balconista ou farmacêutico) (39,5%), internet e em artigos de jornais (7,2%), conhecidos ou vizinhos (3,6%), rádio (2,9%), propagandas de rua (1,8%) e outros profissionais da saúde e nas universidades (0,7%). Quanto ao uso, 225 (81%) informaram que utilizam ou já utilizaram os genéricos.

Sobre as características dos genéricos, 220 (79,1%) afirmaram ter confiança em sua eficácia, 208 (74,8%) acreditavam que estes tinham efeito igual ao dos medicamentos de referência, 209 (75,2%) acreditavam que o medicamento genérico possuía uma segurança igual ao dos medicamento de referência. Entretanto, 40 (14,4%) achavam que o genérico possui uma qualidade inferior ao do medicamento de referência e 95 (34,2%) não escolheriam o genérico em detrimento do medicamento de referência.

Quanto à prescrição de medicamentos por parte dos médicos, 49 (17,6%) participantes afirmaram que seus médicos nunca prescreveram medicamentos genéricos e apenas 21 (7,5%) disseram que seus médicos sempre prescreviam genéricos. Apesar da baixa prescrição por parte dos profissionais médicos, 48 voluntários (17,4%) afirmaram que sempre costumavam comprar esses medicamentos, 62 (22,3%) frequentemente compravam e 107 (38,5%) compravam genéricos às vezes.

Entre os entrevistados, 247 (88,8%) informaram que o genérico possuía um preço menor que o medicamento de referência e 223 (80,2%) afirmaram comprar o genérico por conta do preço.

Quando questionados "Se o seu médico prescreveu um medicamento de marca e o farmacêutico lhe oferece um medicamento genérico mais barato, você aceita a troca?", 183 (65,8%) responderam que sim. Quando questionados "Se o seu médico prescreveu um medicamento de marca e o farmacêutico lhe oferece um medicamento genérico de mesmo preço, você aceita a troca?", apenas 74 (26,6%) responderam que sim. Quanto à afirmativa "Somente troco o medicamento de referência pelo medicamento genérico, se a doença não for grave", 93 (33,5%) responderam verdadeiro.

Dos entrevistados, 157 sujeitos (56,5%) afirmaram que os genéricos possuíam a mesma substância que o de referência e 140 (50,3%) consideravam boa a divulgação dos genéricos no Brasil. Quando interrogados se encontravam medicamentos genéricos nas farmácias, 120 (43,2%) afirmaram que sempre os encontravam.

DISCUSSÃO
=========

No Brasil, os gastos com medicamentos representam 48,6% das despesas com saúde.^([@B15])^ Desse modo, a disponibilidade de medicamentos a preços acessíveis deve constar na pauta das políticas de saúde pública. Alguns estudos avaliaram a adesão à utilização dos genéricos no Brasil^([@B16],\ [@B17])^ e, no início, por desconhecimento entre os profissionais da saúde e pela população leiga, existia muita resistência à prescrição e ao seu uso. Com o objetivo de verificar se esse quadro mudou, o presente estudo investigou as percepções, o nível de conhecimento e a utilização dos genéricos após 15 anos da promulgação da lei dos medicamentos genéricos no Brasil e evidenciou-se que 99,6% dos entrevistados já tinham ouvido falar deles. Esse resultado é semelhante ao obtido em outros estudos realizados no Brasil.^([@B11],\ [@B17])^ Em uma pesquisa feita no Recife (PE), da Rocha et al.^([@B17])^ demonstraram que 95,7% dos entrevistados tinham ouvido falar dos genéricos. Em uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 95% dos consumidores afirmaram conhecer os genéricos.^([@B11])^ Felizmente, o cenário brasileiro é melhor que o observado em outros países. Em um estudo feito na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, apenas 51% dos entrevistados tinham ouvido falar do termo "medicamento genérico".^([@B3])^ Naing et al.^([@B18])^ avaliaram o conhecimento de medicamentos utilizados pela população da Malásia e verificaram que 85,8% não conheciam o termo "medicamento genérico", 86,3% não sabiam responder com relação à qualidade dos genéricos quando comparados ao medicamento de referência e 86,9% não sabiam a diferença no preço entre o genérico e o medicamento de referência. Pode-se atribuir o bom resultado obtido na população brasileira aos programas de conscientização e de popularização dos medicamentos genéricos fomentados pelo governo brasileiro e pelos laboratórios produtores desse tipo medicamentos.

No presente estudo, 78,8% obtiveram informações sobre os genéricos e, destes, 49,3% obtiveram informações por meio da televisão e 18% por profissionais médicos. Resultados semelhantes aos do presente estudo foram descritos por Himmel et al.,^([@B19])^ em um estudo realizado na população alemã.

Com relação à definição de medicamento genérico, 48,6% dos entrevistados o definiram corretamente. Em um estudo conduzido na Malásia com 216 pessoas, Thomas e Vitry^([@B7])^ avaliaram o conhecimento sobre os genéricos, o desejo de usá-los e as razões da escolha. Da amostra avaliada, 32,5% afirmaram que conheciam o que eram os medicamentos genéricos. Entretanto, quando solicitados a fornecer uma definição mais exata, 7% (dos 32,5%) foram incapazes de fazê-lo. Daqueles que a forneceram, 51% disseram que eram medicamentos mais baratos, 18% afirmaram que eram medicamentos "não originais" ou "não genuínos", 18% afirmaram que eram medicamentos feitos localmente ou por uma companhia diferente da tradicional, e 13% afirmaram ser uma marca diferente da de um medicamento com o mesmo conteúdo.

No presente estudo, a maioria dos entrevistados (79,1%) acreditava na eficácia dos genéricos. Resultados semelhantes ao nosso estudo foram obtidos por Thomas e Vitry.^([@B7])^ Provavelmente, aquelas pessoas que referiram não acreditar na eficácia dos medicamentos genéricos o fizeram por terem tido uma experiência negativa com tais medicamentos (pior eficácia quando comparados com os medicamentos de referência). Entretanto, tal efeito não é uma exclusividade dos genéricos. Pode-se atribuir isso à variação interindividual, que é um sério problema em que pode existir perda de eficácia farmacológica e efeitos adversos. Alguns fatores, que estão associados com a variabilidade dos efeitos farmacológicos e terapêuticos, são a idade, a gravidez e presença de doença.^([@B20])^ De fato, existem situações nas quais determinado medicamento pode apresentar resposta terapêutica diferente do esperado ou, ainda, em alguns casos, o paciente é refratário ao tratamento farmacológico como, por exemplo, um terço dos pacientes com depressão são refratários ao tratamento farmacológico.^([@B21])^ Apesar de alguns terem resistência à utilização dos genéricos, no presente estudo, 80,9% dos entrevistados já tinham utilizado essa terapia. Tal resultado não pode ser atribuído à prescrição destes pelos profissionais médicos, pois, de acordo com os entrevistados, somente 7,5% e 13,3% sempre e frequentemente, respectivamente, prescreviam os genéricos. Este resultado é digno de nota, pois sugere que a população não respeita a prescrição médica e substitui o medicamento de referência pelo genérico mais barato. No presente estudo, 88,8% assinalaram que o genérico é mais barato que o medicamento de referência, 80,2% compravam o medicamento genérico por conta do preço e 65,8% dos entrevistados responderam afirmativamente quando perguntados se escolheriam o genérico em detrimento do medicamento de referência. Finalmente, quando perguntados "Se o seu médico prescreveu um medicamento de marca e o farmacêutico lhe oferece um medicamento genérico mais barato, você aceita a troca?", 65,8% responderam afirmativamente. Isso denota que o preço do medicamento genérico é um fator decisivo para a escolha feita pelo paciente. Corroborando essa afirmação, quando os entrevistados foram perguntados "Se o seu médico prescreveu um medicamento de marca e o farmacêutico lhe oferece um medicamento genérico de mesmo preço, você aceita a troca?", 73,4% responderam negativamente e quando foram perguntados "Se o seu médico prescreveu um medicamento de referência e o farmacêutico lhe oferece um genérico mais caro, você aceita a troca?", 97,1% responderam negativamente. Em um estudo conduzido por Blatt et al.,^([@B6])^ 34,6% responderam que os profissionais médicos que costumavam consultar nunca prescreviam os genéricos e apenas 23,5% sempre prescreviam. Resultados semelhantes foram obtidos por García el al.,^([@B13])^ que relataram que apenas 22% das prescrições haviam sido feitas pela nomenclatura genérica da ANVISA.^([@B12])^ Tal fato sugere que os profissionais médicos deveriam ser sensibilizados com relação à prescrição dos genéricos.

Blatt et al.^([@B6])^ conduziram um estudo com o objetivo de pesquisar o nível de conhecimento e o grau de utilização de genéricos em residentes do município de Tubarão (SC). Para tanto, realizaram um estudo transversal com uma amostra constituída por 234 sujeitos. Para verificar o conhecimento dos entrevistados, foram apresentadas três ilustrações de dois medicamentos (paracetamol e atenolol). Cada medicamento possuía uma ilustração, que correspondia ao medicamento de referência, genérico e similar. Observou-se que 91,0% dos voluntários identificaram corretamente todas as figuras de medicamentos genéricos. Isso denota que a população leiga sabe reconhecer um medicamento genérico e que, portanto, o baixo número de prescrições, pelos médicos, apontado pelos entrevistados, não pode ser atribuído a uma possível confusão do medicamento prescrito.

Nesse sentido, estudos demonstram que uma boa medida para aumentar a prescrição de genéricos é ampliar o nível de conhecimento de quem os prescreve.^([@B13],\ [@B14])^ A baixa prescrição dos genéricos pode ser explicada, pois os medicamentos de referência e similares têm seu processo de difusão muito mais dinâmico que os genéricos, devido aos instrumentos de persuasão da indústria farmacêutica, entre os quais figuram os representantes farmacêuticos, que divulgam as informações básicas e fazem propaganda do medicamento de referência entre os profissionais médicos.^([@B22])^ Isso não significa que os genéricos não sejam propagandeados, mas sim que isso ocorre com menores frequência e intensidade em relação aos medicamentos similares e de referência.^([@B6])^

CONCLUSÃO
=========

A população estudada demonstrou que possuía conhecimento suficiente em relação aos genéricos, no que concerne à definição, à eficácia e ao custo, e consequentemente, é provável que os voluntários entrevistados apresentem elevada propensão à utilização dos mesmos. Adicionalmente, os resultados do presente estudo ainda demonstram que se faz necessária a implantação de programas com o intuito de aumentar a prescrição de medicamentos genéricos pelos profissionais médicos.
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